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（Dietary Guidelines for Americans）に基づく。
根拠とする基盤は糖尿病予防プログラム（Diabetes 
Prevention Program）と、体重管理の為の容積


































10 代 の 若 者 や リ ス ク の あ る 若 い 母 親 の 為 の


































































本研究は、2011 年 3 月～ 2011 年 12 月の期間
に、当事者二人による料理活動を実施した。1
セッションを 10 回とし、場所は研究者所有の空















































































































































































































































































































































































































































































































































































Anderson, C.M., Reiss, D.J., and Hogaraty, G.E.（1986）
Schizophrenia and of the family. New York: 
Guilford.
Anthony, W.A. （1991）“Recovery from mental illness: 
The vision of services researchers.” , Innovation 
and Research, 1（1）, 13-14.
蟻塚亮二（1998）『精神科医がすすめる―まず始めよう、
一流手抜き料理、食べ物文化』芽生え社 .
Boston University （2009）. Food Education for people 
with Serious Psychiatric Disabil i t ies An 
Evidence-Based Recovery Curriculum, Trustees 
of Boston University,.
Germain, C.B.,and Gitterman, A. （2008）The life model 
of social work practice advances in theory & 
practice, Columbia University Press. （＝ 2008, 小
寺全余、橋本由紀子『ソーシャルワーク実践と生
活モデル（上）』ふくろう社 .
Carel, B., Germain and Alex Gitterman. （2008）The 
life model of social work practice advances in 
theory & practice, Columbia University Press. 
（＝ 2008, 小寺全余、橋本由紀子『ソーシャルワー
ク実践と生活モデル（下）』ふくろう社 .）
Rapp Charles, A. & Goscha Richard, J. （2006）The 
strengths model : case management with people 

















Reid, W.J. （2002）“Knowledge for direct social work 
practice: An analysis of trends.”, Social Service 

























Isschot, L, V.（1996）“An opening to the world.”, In 
Americas Update., 17（4）, 8-10.
Mayo , M and Cra ig , G . . （1995）“Communi ty 
Participation and Empowerment: The Human 
Face of Structural Adjustment or Tools for 
Democratic Transformation?”, Community 
empowerment. In A Reader in Participation and 
Development, 112-126. London: Zed Books.
Saleebey, D. （1992）The strengths perspective in social 
work practice., Longman.
Saleebey, D. （1996）He strengths perspective in social 
work practice: Extensions and cautions, Social 
Work, 41（3）, 296-306.
Deegan, P.E. （1998）Recovery: The lived experience 
of rehabilitation., Psychosocial Rehabilitation 
Journal, 11（4）, 11-19.
Gutierrez, L. （1995）Understanding the empowerment 
process: Does consciousness make a difference?, 































































性別 年齢 主な活動場所 家族構成 参加回数 
男性 40 代 B 型継続就労支援事業所 単身 10 回 
男性 40 代 Ａ型継続就労支援事業所 母親同居 10 回 




男性 40 代 B 型継続就労支援事業所 両親同居 9 回 
女性 30 代 保健所デイケア 両親同居 10 回 
女性 20 代 クリニックデイケア／アルバイト 
兄弟両親同
居 
5 回 
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図 2　二人による料理活動にみられる現象特性
 出拠：収集したデータをもとに瀧澤が作成（2012）

